Chronology of Tang-era 唐 Emperor Xuanzong 玄宗\u27s Public Banquets including Visitations by 土谷 彰男
玄宗公讌附行幸年表

























































































































































































































































































































































































































































































































































 賞。二十年二壬辰、許百寮於!東亭子" 、因置檢校" 、
以厚其事文」。（『冊府』卷110）
中國詩文論叢 第二十九集（18）
［86］開元19年（731）10～11
記事：○丙申、幸東。 十一丙辰、至自東。（『』）
［87］開元20年（732）１
記事：○丁巳、幸長芬公宅。乙丑、幸薛王業宅。竝日宮。（『』）
［88］開元20年（732）４
記事：○乙亥、讌百僚於上陽東州、醉賜以牀褥、	輿而歸、相屬于路。
（『』）
作品：
張九齡「上陽水窗旬宴得移字韻」（卷48） 五律
孫逖「奉和四三日上陽水窗賜宴應制得春字」（卷118）五律
［89］開元20年（732）５
記事：○丁卯、召河北立功將士於堂謂之曰「天地無、四夷走而來
庭、…且宜坐、賜卿等少物、訖領取」。（『冊府』卷110）
［90］開元20年（732）７
記事：○戊辰、幸王宅、日宮。（『』）
［91］開元20年（732）10～12
記事：○十丙戌、命幸至、有賢才未聞舉之。辛卯、至州
之飛龍宮。辛丑、至北。十一庚午、祀后土於上。十二壬
申、至京師。（『』）
［92］開元21年（733）１
記事：○丁巳、幸泉宮。癸亥、至自泉宮。（『』）
［93］開元21年（733）８
記事：○詔曰、「大射展禮、先王創儀。…以今年九九日賜射於安門樓
下、時京官五品以上、乃預其會」。（『冊府』卷110）
［94］開元21年（733）10
記事：○庚戌、幸泉宮。（『』）○己未、京。（『冊府』卷113）
玄宗公讌附行幸年表（土谷）（19）
［95］開元22年（734）１
記事：○己巳、幸東。己丑、至東。（『』）
［96］開元22年（734）２
記事：○開元二十二年二十九日、初置十訪處置使、以御史中丞盧
絢等爲之、至三二十三日。訪處置使・州刺史李	隱等
奏、
各使置印、許之。（『會』卷78）
作品：張九齡「奉和製十訪使集使」（卷47） 五古（8韻）
［97］開元23年（735）２
記事：○二十三年春、〔張〕守珪詣東獻捷、會田禮畢宴、便爲守珪
飮至之禮、上賦詩以襃美之。（『』）
［98］開元23年（735）７
記事：○戊寅、以藉田禮畢、大置酒於應天門、以會百官。（『冊府』卷110）
［99］開元23年（735）８
記事：○八癸巳千秋、命學士論三同。（『冊府』卷37・
王部・頌）
［100］開元23年（735）９
記事：○辛巳、宴集使於堂、賜物有差。（『冊府』卷110）
［101］開元24年（736）２
記事：○甲寅、宴新授縣令於堂。（『冊府』卷110）
［102］開元24年（736）８
記事：○秋八壬子、千秋、群臣皆獻寶鏡。張九齡以爲以鏡自照見形
容、以人自照見吉凶。乃世興廢之源、爲書五卷、謂之千秋金
鏡、上之。上賜書襃美。（『鑑』卷214・開元二十四年）
作品：※張九齡「千秋金鏡表」（『曲江集』卷13）
［103］開元24年（736）10
記事：○戊申、車駕發東、 西京。（『』）
中國詩文論叢 第二十九集（20）
作品：張九齡「奉和製玄元皇廟齋」（卷47） 五古（10韻）
張九齡「奉和製初出洛」（卷48） 五律
［104］同10
記事：○甲子、至州。丁丑、至自東	。（『
』）
作品：張九齡「奉和製瓊嶽韻」（卷48） 五律
李林甫「奉和製瓊岳應制」（卷121） 五律
韋濟「奉和製瓊嶽應制」（卷255） 五律
［105］開元25年（737）１
記事：○壬午、制「猥集休、多謝哲王。…百司旬休假、竝不須
入曹司、任爲樂。宣示中外、知意焉」。（『
』）○壬午、制曰、
「百司旬休假、竝不須親職事、任爲樂、宣示中外知意焉」。
己丑、以日命有司於政樓樹燈、宴羣臣於樓下。（『冊府』卷110）
［106］開元25年（737）８
記事：○丁未、千秋宴羣臣於政樓下。（『冊府』卷110）
［107］開元25年（737）11
記事：○壬申、幸泉宮。（『
』）○乙酉、至自泉宮。（『冊府』卷113）
［108］開元25年（737）12
記事：戊午、幸王宅。（『冊府』卷113）
［109］開元26年（738）３
記事：○庚寅、幸咸宜公宅。（『
』）
［110］開元26年（738）３
記事：○己巳、賜集使五品以上錢三十萬、任爲樂。（『冊府』卷110）
［111］開元26年（738）10
記事：○戊寅、幸泉宮。（『
』）○庚辰、至自泉宮。（『冊府』卷113）
作品：盧「奉和李令扈從泉宮賜驪山韋侍別業」（卷99）
五古（4韻）
玄宗公讌附行幸年表（土谷）（21）
［112］開元26年（738）10
記事：○庚戌、停參、命百官於書省宴集使。（『冊府』卷110）
［113］開元27年（739）２
記事：○己巳、羣臣上號曰開元文武皇。賜文武官階、賜民	
五日。（『
』）
［114］開元27年（739）10
記事：○戊戌、幸泉宮。辛丑、至自泉宮。（『
』）
［115］開元28年（740）１
記事：○癸巳、幸泉宮。庚子、至自泉宮。（『
』）
［116］開元28年（740）１
記事：○壬寅、以日御政樓讌群臣、夜燒燈、會大而罷、因命自
今常以二日夜爲之。（『
』）
［117］開元28年（740）10
記事：○甲子、幸泉宮。辛巳、至自泉宮。（『
』）
［118］開元29年（741）１
記事：○二十九年正癸巳、幸泉宮。庚子、至自泉宮。（『新書』卷
5・玄宗本紀）
［119］開元29年（741）２
記事：○親王已下外官各賜錢令讌樂。壬午、以左右金吾大將軍裴
爲太原尹北留守。（『
』）○改左金吾衞大將軍、一年、除太原尹、
賜紫金魚袋。玄宗賦詩而餞之、曰「比岱雲布、心如晉水」。
（『
』卷100・裴傳）
［120］開元29年（741）10～11
記事：○十丙申、幸泉宮。（十一）辛酉、至自泉宮。（『
』）
［121］天寶元年（742）１
中國詩文論叢 第二十九集（22）
記事：○甲寅、命有司宴女國王佛國于曲江、令宰臣以下同宴。（『冊府』
卷110）
［122］天寶元年（742）３
作品：王維「三三日曲江侍宴應制」（卷127） 五排（6韻）
［123］天寶元年（742）３
作品：李「奉和製從蓬向興慶閣	中留春雨中春
之作應制」（卷
115） 七律
王維「奉和製從蓬向興慶閣	中留春雨中春
之作應制」（卷
128） 七律
［124］天寶元年（742）10～11
記事：○十丁酉、幸泉宮。十一己巳、至自泉宮。（『』）
作品：孫逖「奉和登會昌山應制」（卷118） 五律
錢「奉和製登會昌山應制」（卷237） 五律
［125］天寶２年（743）３
記事：○韋堅開廣潭畢功、陳舟艦。丙寅、上幸廣樓以觀之、日
宮。（『』）
［126］天寶２年（743）10～11
記事：○（十）戊寅、幸泉宮。十一乙卯、至自泉宮。（『』）
［127］天寶２年（743）12
記事：○戊申、幸泉宮。丙辰、至自泉宮
※。（『』）
※『鑑』215に引く考に「舊紀『十戊寅、幸泉宮。十一乙卯、
宮』、與實同。『十二戊申、又幸泉宮。丙辰、宮』、實無。
按十二丙寅朔、無戊申、丙辰。『十一戊申、幸泉宮。丙辰、
宮』、又本紀不同、今皆不取」とある。
［128］天寶３載（744）１
記事：○庚子、左右相已下別賀知章於長樂坡、上賦詩之。（『』）
○天寶三年、太子客賀知章、鑒止足之分、抗歸老之疏。…正
玄宗公讌附行幸年表（土谷）（23）
五日、將歸會稽、餞東路。…獨光冊、乃賦詩行。（明皇
「賀知章歸四明序」）
作品：明皇「賀知章歸四明 并序」（卷3） 五律
明皇「賀祕監歸會稽序 并詩」、	李
之、李林甫、嗣許
王、襃信郡王、席豫、宋鼎、郭巳、李巖、韋
斌、李愼
※、韋堅、齊澣、崔、梁、王濬、王
 、!姚鵠
※、"王鐸
※、#何千里、$嚴%
※、&嚴向、'康(、)
韓宗、*郭愼、+于休烈、,齊光乂、-韋.、/韓倩、0杜昆
吾、1張綽、2陸善經、3胡嘉4、5魏盈、6李7和、8張9:、
;辛替否「賀祕監歸會稽」、<盧象「賀祕監歸會稽歌 并序」
（「紫陽眞人歌」）（『會稽=>總集』卷2）
?李白「賀監歸四明應制」（卷176） 七律
※姚鵠は『@詩』卷553に「賀知章入A」（七律）に作る。なお、姚鵠
は會昌３年（843）、玉鐸は會昌初、李愼は天B元年（904）のC士で
あり、嚴%は咸D年E（860～874）の人。陳F君『@詩補G・續拾』
卷12は、王・元・李の３首をH人の擬作とする（824頁）。
［129］天寶３載（744）１～２
記事：○壬寅、幸I泉宮。二J己巳、K京。（『L』）
［130］天寶３載（744）３
記事：○敕中書門下M兩省五品以上、并三品以下正員、長官、N司侍O、
御史中丞、於鴻臚亭子P餞Q集使M范陽R度使安祿山。（『冊府』卷
110）
［131］天寶３載（744）10～11
記事：○癸巳、幸I泉宮。十一J癸卯、K京。（『L』）○玄宗幸I泉宮、
登Q元閣賦詩、群臣屬和、以豫詩爲工、手制襃美曰「覽卿SC、
實詩人之首出、作T之冠冕也」。（『L』卷150、席豫傳）
［132］天寶３載（744）10～11
作品：王維「奉和U製不蒙
※
%VW鴻臚卿歸安西應制」（卷125）
五古（6韻）
※「不蒙」は「夫蒙靈X」のこと。『L』卷104・高仙Y傳、Mび封常Z
中國詩文論叢 第二十九集（24）
傳にその名が見える。
［133］天寶４載（745）１
記事：○敕今十四十五十六日、宜令中書門下兩省供奉官司文官四
品以上官、御史、度、訪使等、竝於萼樓下宴。（『冊府』卷
110）
［134］天寶４載（745）３
記事：○甲申、宴群臣於	政樓。（『
』）
［135］天寶4載（745）10～12
記事：○丁酉、幸泉宮。十二戊戌、京。（『
』）
［136］天寶５載（746）１
記事：○敕今十四十五十六日、宜令中書門下兩省供奉官文官四品以
上、武官三品以上正員、竝御史中丞、…度使竝於萼樓下參宴、
不須入。（『冊府』卷110）
［137］天寶５載（746）10～11
記事：○十丁酉、幸泉宮。十一己巳、京。（『
』）
［138］天寶６載（747）９
作品：玄宗「詩玄靜先生赴金壇」（『詩補・續拾』卷14）
五律（10韻）
［139］天寶６載（747）10～12
記事：○十戊申、幸泉宮、改爲宮。（十二）壬戌、京。
（『
』）
［140］天寶７載（748）10
記事：○十庚午、幸宮。十二戊戌、言玄元皇見于宮之
元閣、乃改爲閣。辛酉、京。（『
』）○十乙丑、御元
閣。有慶雲見、上賦詩、羣臣畢和。（『冊府』卷24・王部符瑞第三）
作品：錢「奉和制登元閣
※」（卷238） 五古（8韻）
玄宗公讌附行幸年表（土谷）（25）
※『五代文學年史・初卷』に、このとき錢は未だ科に第
しないことから、應制の作ではないとする。
［141］天寶８載（749）10～天寶９載（750）１
記事：○十	丙寅、幸
泉宮。十一	丁巳、幸御史中丞楊。九載
春正	庚寅朔、與同始、受於宮。己亥、京。（『』）
［142］天寶９載（750）11～12
記事：○庚寅、幸宮。辛卯、幸楊國忠亭子。十二	乙亥、京。
（『』）
［143］天寶10載（751）１
記事：○詔曰「百辟叶心、交修皇極。…自今後、非惟旬休假、百官
等曹務無事之後、任宴樂」。（『冊府』卷110）
［144］天寶10載（751）９
記事：○先生姓李氏、諱含光、廣陵江人。…（天寶九載）是、又
先生、於紫陽別院之。十載秋、先生又懇辭老、禦制序詩以
餞之」。（顏眞卿『有山元先生廣陵李君銘 竝序』、『文』卷
340）
作品：玄宗「詩 玄靜先生暫廣陵」（『詩補・續拾』卷14）
五古（4韻）
!玄宗「詩 玄靜先生歸廣陵」（『詩補・續拾』卷14）
五律
［145］天寶10載（751）10～天寶11載（751）１
記事：○十	辛亥、幸宮。乙未、幸楊國忠宅。十一載春正	辛亥、
京。（『』）
［146］天寶11載（752）10～12
記事：○十	戊寅、幸宮。（十二	）己亥、京。（『』）
［147］天寶12載（753）春
記事：○十二年春、有詔補"書十數公爲郡守。上親賦詩觴群公、宴于蓬
中國詩文論叢 第二十九集（26）
殿、仍以帛、寵餞加等。參美顏公是行、爲寵別章句。（卷
198・岑參「顏原序」）
［148］天寶12載（753）10～13載（753）１
記事：○十	戊申、幸
宮。十三載春正	丁酉朔、上御
宮之
風樓、受賀。丙午、京。（『』）
［149］天寶13載（754）３
記事：○丙午、御龍殿門張樂宴群臣、賜右相絹一千五百疋、…極歡而
罷。壬戌、御政樓大。（『』）
［150］天寶13載（754）10
記事：○壬寅、幸
宮。戊午、京。（『』）
［151］天寶14載（755）３
記事：○丙寅、宴群臣於政樓、奏九部樂、上賦詩效柏梁體。（『』）
［152］天寶14載（755）８
記事：○辛卯、天長、御政樓宴羣臣。（『冊府』卷110）
［153］天寶14載（755）10
記事：○壬辰、幸
宮。丙子、至自
宮。（『』）○十	庚寅、幸

宮。十一	甲子、安祿山稱兵向闕。庚午、以其事聞於行在。丙
子、宮。（『冊府』卷114・王部・幸第三）
玄宗公讌附行幸年表（土谷）（27）
